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STUDY ON EFFECTIVENESS OF ESTRAMUSTINE PHOSPHATE
DISODIUM （ESTRCYT） FOR CARCINOMA OF THE PROSTATE
      Kenichiro Oi〈ADA， Tamio YAMAucHi，
      Teruo K6NAMi and Osamu YosHiDA
ITromオん6エ）吻rtment of Urologノ， Faculty of Medicine，ゆ0‘O Universit］， K）oto
         （Director： Prof． Osamu Yoshida）
  Effectiveness of Estracyt for carcinoma of the prostate was studied both clinically and experi－
mentally．
  The drug was administrated to 13 patients， 4 untreated and 9 relapsed cases from the previous
endocrine manipulation． All of the former （IOOO／，） and 2 of the latter cases （220／，）， i．e． 6 of 13 cases
（460／．） in total， responded well to this therapy．
  It may be postulated that effect of Estracyt depends not only on estrogenic but also on cytotoxic
activity as well， judged from marked degenerative figures on histolegical examination of the biopsy
specimen， which has neve’?bee  experienced through routine estrogen therapy．
  Although Estracyt did not show a significant reduction of the tumor size in nude mice， which
had been obtained by injection of cultured cells established from a human prostatic cancer tissue，
remarkable degeneration was observed on histological examination．
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Ma蛛ct・ge合併・憲講・量   治療期間 併用治療 備 考
1． H．H 72 C
2・ GeK 70 C
3． T．N 53 D
4， K．T 75 C
発作性頻脈
管 腔 型
腺   癌
管 腔 型
腺   癌
管 腔 型
腺   三
管 腔 型
腺   癌
560tig／day  9ケ月
560唖g／day   96日
560ng／day
来
   除 睾 術
90日 （治療開始
    ・26日目）






    岡田・ほか：前立腺がん・Estracyt
Table 2．既治療9例に対するEstracyt治療の内訳
567
・a [年令…g・ 合併症 生  検組織像 治  療  歴     治療  併  用用  量    期間  治  療 備  考
1． FeH 75
  高 血 圧D
  左無機能腎
2．M．A 74  C  尿道狭窄
3． KeG 65 C
4．S．J 74 D 高血圧
         脳 萎 縮
5． KM 82 D         尿道狭窄
6， O．M 73 D
7． Y．M  69   D   高  ．血  圧
8．K．T 63 D 高血圧
9， O．A 65 D
未分化型 除睾術，Honvan 300mg／’dy×108                            米         840 mg／・dy   99日     一
腺   癌 目，下肢浮腫，癒痛の改善は不充分
未分化型 除睾術，Honvan 200～300mghday
     x8年間・途OP照射6000・ad・ 840m晦1。5日尿道〃一
腺   癌 再燃傾向を認む
未分化型腺癌術中照射2800rad後Hexron6－30
     mgrfday×1年3ケ月、再燃傾向を認  840mg（dy 105H  一
＋管腔型腺癌 む
管腔型除睾術・TUR＋CMA 100m晦×       一＊．
     1年6ケ月，Hexron30mg×40日， 840mE／晦 276日  一
腺    癌  再燃傾向を認む
未分化型 Honvan500mg砺（iv）×5［ヨ，250 840   38日腺 癌隙三三混x艦奮撫癖智）×42。m晦、4，一
算鴨難驚函嶺84・M・…y…一
。。二二眺猫膿臨，、、。m。．1Cl、y 56，謎
     再燃傾向を認む
     Honvan 300mg砺×2年， FT一
腺  癌．207800m紬y×6日・配S 2000唖420 m［Vfday 1媚  一
     ×6日，抵抗性発現効果減弱
     Honvan 300m晦×37日，Hexron            5－FU
腺   癌                   420rロg／訟y 36日













































    の投与を必要とする．
  ＋…中等度の唇面で時々鎮痛剤の投与を必要とす

















































































      3初回治療     （75．0％）
      1
既 治 療     （11．IZ）
 1     0     0     4
（25．0％） （O．07．） （O．OZ）
 1     3     4     g
（11－170） （33・3Z） （44・47e）
計
 4      2      3     4               13
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Fig．2． Stage D 7症例のEstracyt投与にとも






































浮    腫
 下  肢
乳房変化〔初回治療）
 腫脹，色素沈着，癒痛
6＆i］（ 46 ％） 2例中止，4例適宜胃腸薬併
用により治療継続
1例（ 8 ％） 利尿剤併用により軽快
4例（100％） 1例軽度
Table 5．投与前後の血液像および血清酵素値＊の変動
   項目
   正常値
    時期
対象   No．
ALP GOT
30 一一 ss （M％1） 26－60 （MLYfmffil）
前   後    前   後
 Hb RBC WBC PLT
u－is（g／di） 400－sso（i））O－f4高高Rj 4－io（igtS！fmm3） is一．2B（igtSEmm3）
前後前後前後前後
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既 治 療  5






























































































































































    で前立腺左葉の腫大と膀胱内突出をみる．
藩
Fig・4・同症例．投与開始67日目のUCG．一ヒ記
    の所見は改善されている．
岡田・ほか：前立腺がん・Estracyt 57］
Fig， 5．
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    び腺腔基底膜に沿って配列する一層の変性した上皮細胞と腺腔内に著明な扁平上皮化生を
    きたした細胞の集団がみられる．
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Fig．7．同上 強拡大（HE × 400）．
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Fig．9． Eslracyt 20 mg／kg連日14日間投与によ
    る6匹のヌードマウスでのEB 33腫瘍
    の増殖曲線（平均値±SE）と，平均体重
    の変動．
Fig．10．対照群ヌードマウスのEB 33腫瘍の病理組織所見（HE×150）．多数の分裂期細胞をもつ















Fig・11・Fig・10の対照群に対応するEstacyt 20 mglkg l O日曜投与後のEB 33腫瘍の病理組織所
    見（HEx 10）・分裂期細胞はかなり見られるが，他の多くの細胞では細胞質の膨化，およ



























































574 泌尿紀要27巻 5号 1981年
Estracytの前立腺癌治療剤としての特色は，つぎのよ
うに要約される．
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